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1989）や広島県呉市下蒲刈での植生景観の研究（Nakagoshi and Ohta, 1992）において
も，社会環境の変化に伴う変化が報告されている。植生の空間配置は社会環境に大きく作





























　　　　　　　資料：加計町現存植生図 (Nakagoshi et al., 1992）。
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いる。人口は4,618人 (2000年 ),　 1995年から2000年の人口増加率は－14.4% である。出生
数の減少，若年層の流出によって人口再生産機能の弱体化が見られ，構造的な人口減少，
慢性的な過疎化・高齢化が進行している。
　植生の解析には25,000分の１の加計町現存植生図（Nakagoshi et al., 1992）と山県郡
加計町大字・字位置図（加計町，1997）を使用し，GIS によってデジタルデータ化を行
い，オーバーレイ解析によって村ごとに面積を集計し，景観の多様度を算出した。多様度









































年 変　　数 定　義　・　備　考 平均
1970 農家率 農家数 /総戸数×100 77.70
農家数増減率 (1960年農家数 -1970年農家数 )/1960年農家数 -0.16
林家率 林家数 /総戸数×100 63.60
保有山林1ha 未満農家林家率 保有山林1ha 未満農家数 /山林保有農家数×100 29.23
山林保有農家率 山林保有農家数 /農家数×100 65.69
第二種兼業農家率 第二種兼業農家数 /農家数 ×100 64.48
農家人口減少率 (1960年農家人口 -1970年農家人口 )/1960年農家人口 -0.33
農家保有山林面積増減率 (1960年農家保有山林面積 -1970年農家保有山林面積 )/1960年農家保有山林面積 0.01
60歳以上農家人口率 60歳以上農家人口 /農家人口×100 14.92
山林保有農家人工林率 農家保有人工林面積 /農家保有山林面積×100 44.12
山林保有農家人工林増減率 (1960年農家保有人工林面積 -1970年農家保有人工林面積 )/1960年農家保有人工林面積 0.37
薪炭兼業農家率 1960年薪炭兼業農家数 /1960年総農家数×100 13.17
1990 農家率 農家数 /総戸数×100 49.74
農家数増減率 (1985年農家数 -1990年農家数 )/1985年農家数 -0.185
農家林家率 農家林家率 /農家数×100 79.56
農家林家増減率 (1985年農家林家数 -1990年農家林家数 )/1985年農家林家数 -0.163
自給的農家率 自給的農家数 /農家数×100 61.69
第二種兼業農家率 第二種兼業農家数 /農家数 ×100 71.49
60歳以上農家人口率 60歳以上農家人口 /農家人口×100 39.06
同居跡継ぎ予定者がいる農家率 同居後継ぎ予定者がいる農家数 /農家数×100 33.45
保有山面積0.1ha 未満農家林家率 保有山面積0.1ha 未満農家林家数 /農家林家数×100 24.77
保有山面積増減率 (1985年農家林家保有山林面積 -1990年農家林家保有山林面積 )/1985年農家林家保有山林面積 -0.145
農家林家保有人工林率 農家林家保有人工林面積 /農家林家保有保有山林面積×100 47.41
















主　成　分 1 2 3
固有値 5.83 2.63 2.20
寄与率（％） 48.57 21.94 18.34
累積寄与率（％） 48.57 70.51 88.85
主成分負荷量
　農家数増減率 0.927 0.236 0.284
　農家保有山林面積増減率 0.803 0.330 0.201
　山林保有農家人工林増減率 0.802 0.570 0.081
　山林保有農家人工林率（％） -0.792 0.039 0.078
　山林保有農家率（％） 0.723 -0.595 -0.023
　農家人口減少率 0.720 -0.002 0.614
　農家率（％） 0.538 -0.791 -0.145
　林家率（％） 0.669 -0.714 -0.112
　60歳以上農家人口率（％） -0.019 0.545 -0.785
　第二種兼業農家率 -0.693 0.099 0.713
　薪炭兼業農家率（％） 0.643 0.299 -0.654
　保有山林1ha 未満農家林家率（％） 0.617 0.505 0.324
主　成　分 1 2 3
固有値 5.75 3.02 1.88
寄与率（％） 47.93 25.18 15.63
累積寄与率（％） 47.93 73.12 88.75
主成分負荷量
　自給的農家率（％） 0.958 -0.064 -0.209
　第二種兼業農家率（％） 0.943 -0.051 -0.221
　農家率（％） -0.872 0.360 0.166
　農家林家保有人工林増減率 0.836 -0.543 0.059
　農家林家保有人工林率（％） 0.804 -0.012 0.442
　60歳以上農家人口率（％） -0.134 -0.950 0.211
　保有山面積0.1ha 未満農家林家率（％） 0.095 0.907 -0.250
　同居跡継ぎ予定者がいる農家率（％） 0.599 -0.155 -0.773
　農家数増減率 0.466 0.591 0.654
　保有山面積増減率 0.776 0.139 0.558
　農家林家増減率 0.625 0.683 -0.274
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　　 This study analyzed the relationship between rural vegetation and the socio-
economic structure of six villages in Hiroshima Prefecture that consolidated in 1956 
to form Kake-cho, a typical mountain town.　We measured the area of vegetation in 
each of the original six villages with a vegetation map (Nakagoshi et al., 1992).　A 
principal component analysis of agricultural and forestry census data from 1970 and 
1990 revealed that conifer plantations and deciduous forests were the dominant 
types of vegetation.　The amount of vegetation, 29.7 per square kilometer,[Chris1] 
was closely related to the agriculture of the region.　In 1970, conifer plantations 
dominated the villages of Kake and Tsubono, but deciduous vegetation and pine 
forests were more common in the other four villages where farming was the main 
industry. By 1990, the human population of all six villages had decreased, but the 
amount of tall vegetation had increased throughout the area. The changes in the 
amount of vegetation resulted from natural succession, not human activity.
